



Erosion Between Two Curved Surface Oscillating at 
Close Proximity in Liquid 
Tsunenori OKADA， Yoshiyuki N ISHIMURA 
(Recived Oct. 7， 1970) 
In the previous paper， the erosion damages have been discussed by using on 
two parallel surfaces osci1ating at c10se proximity in liquid. In the present 
paper， further erosion tests are carried out on the curved surfaces which are 
frequent1y found in machine elements. In this test conditions， the shearing 
force of squeezed fi1m becomes very small， and the damages are mainly caused 
by the collapse pressure of cavitation bubbles. The cavitation bubble moves 
due to the flow of liquid fi1m in the radial direction and no fixed-type cavitation 
appears at the smal1 fi1m thickness. Accordingly， the distribution of damage 
in the radial direction of the spherical disc depends on the minimum fi1m 


















































































































































































































































































































(a) p = 185mm 
ho=0.03mm 
(d) p =50mm 
ho=0.03mm 
(但ωg同)p = 10m 
ho=0.05mm 
(b) p =185mm 
ho =O.10mm 




(c) p = 185m悶
ho=1.00:nm 




|司 7 浸食面の一例，150C IJ'く道水中，振*両 Ao=2011，試験|時間 t=10)-
整然とした流れが観察され，曲面デ ィスク と半面デ ィ
スクですきま内の流れに非常な相異があることがわか
るO また，すきまが小さいと平面デ ィスクでは各所で































p=185mm hO=0.03mm Ao=20μ 
o t =40 min 
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」一一一 @ 5 201 
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手V スヲ中，~、かちの ~e 音色 r mm 
図8 浸食面形状の一例
















o 5 10 0 5 10 
半径 r mm 半径 r mm 
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100ト P=185mm AO=20μ 
① ho=1.00 mm 
@ 0.50 
() 0.20 
① 0.1 0 ・0.05o 0.03 


































水道水中 (150C) 水道水中(15 oC) 
p=∞ Ao=20μt=10min p = 1 8 5 m m Ao = 2 0μt=10min 
() hn=1.50mm () h" =0.20m f) hn= 1.50mm () h州ヒ 0.20mm
ED -1. 00 ① v 0.10 
e 0.70 ・0.05
@ 0.50 0 0.03 
ED -1.00 ① v 0.10 
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。 5 10 O 5 10 
デ¥ィスクの中心からの距離 rmm ディスクの中心からの距離 r mm 
図13 半径方向の表面あらさ，p=∞の場合 図14 半径方向の表面あらさ，pニ185111の場合
水道水中(1 50C) 水道水中 (15・C)
P=50mm Ao=20μ t=10min p =1 Omm Ao= 20μt=10min 
e ho=1.00mm ①hO=~'~ ~ mm ED ho-= 1.00mm @ 0.50 o -0.03 
@ 0.20 O 0.50 
60ト 60 ① 0.10 
• 0.05 
:t 主
国 40 国 40
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o 5 10 o 5 10 
ディスクの中心からの距離 r mm ディスクの中心からの距離 rmm 
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